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Abstract 
In this paper， the author reports the psychotherapeutic process of a 
school refusal case and tries to examin巴 the symbol ic expressions 
that appeared in the process of therapy. 
The cl ient is a gir 1 who was 12， at the first grade in a junior high 
school when 1 first met her. She was treated with th巴 nonverbal
psychotherapeutic approach for 18 months. This approach consisted of 
sand play， Landscape montage technique， Baum-t巴st，drawing， mutual 
scribble and clay modelling. 
In the cours巴 oftherapy， she showed several significant symbolic 
巴xpressions，巴speciallyin drawing. For example， an “enantiodromia 
as C. G. Jung put it was represented in drawing at th巴 9thsession. 
After that， the" death and rebirth" symbol of transfomation appeared. 
And furthermore， the “Mandala" symbol was expressed in the 15th 
session. Meanwhile， she gradually developed a therapeutic regr巴ssion
and became able to express “Amae" to her par巴nts. She b巴ganto go 
to school four months after the onset of the therapy， and continued 

























〔クライヱント〕 静枝(仮名 12才 中学1年生(初[口l面接時)
〔主訴〕 登校拒否













































〔治療期間〕 昭和×年12月中旬から昭和×十 2年6月上旬までの約 1年6
カ月間、 57回の治療面接を行った。これと併行して、やはり筆者が母親面接








































































































































































































































では、静枝が「空白く飛んでいる赤と長色の 2つの!州知 J 会投影L、if療者
は「長い髪のお姉さん」で、あマJたυ
第1611]面接のく箱路〉は、彼久の兄8Jjによるとえ久14とミッキーマウスが
子犬と遊んでいる〉であったり 〈自由画〉には、小学校 5年と 61rの 2人の
少女が1]とされるが、問あがりで;j<:iWV)が描かれているに} イ村j!l:スケリプ 1い
では、静枝が「ノ、サミ j 、治療者は「ムーミン」であ)た。 I主税の幸町iょによ


























































いう連想を治療者は抱いた o 2 [日l目は、
図 13 かまくらの中のろうそく/ 彼女が「水溜り」、治療者は「平安時
第3期














































































〈自由両) rボ ル投げをしている 2人の少女」にむいても、樹冠部と幹の
色の逆転という形で生じている。<相互スクリプル〉では、第 1凶目静枝が






























ン」で、治療者は「ワニのおばさん」であった O 続く第33回には、 〈箱庭〉
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